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LATE METASTASES OF PROSTATIC ADENOCARCINOMA 
     TO URINARY BLADDER AFTER RADICAL 
 PROSTATECTOMY  : A CASE REPORT 
     Motohide UEMURA, Kensaku  NISHIMURA, Hitoshi  INOUE, 
            Shutaro MIZUTANI and  Susumu  MIYOSHI
       From the Department of Urology, OsakaRosai Hospital
   We report a case of metastasis of prostatic cancer to urinary  bladder. 
   A 67-year-old man was admitted with a complaint of macroscopichematuria, who had undergone 
radical prostatectomy and surgical castration for prostatic cancer (pT3NOMO) 53 months before. 
   Computed tomographic (CT) scan revealed an invasive tumor on the right wall of the urinary 
bladder and swelling of paraaortic and pelvic lymph node metastases. These lesions were diagnosed 
as bladder tumor with lymph node metastases, and then transurethral biopsy of bladder tumor was 
performed. Because macroscopic hematuria could not be controlled and severe progressive anemia 
was found after the biopsy, simple cystectomy and bilateral cutaneoureterostomy were performed on 
the next day. 
   Histopathological nalysis howed that the tumor was adenocarcinoma, which was thought o be a 
metastatic tumor from the prostatic cancer. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  47  : 747-749, 2001) 
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緒 言
今回われわれは,根治的前立腺全摘除術後,膀 胱転











側壁 に長径5cm大 の隆起性病変を認めたため,同 年
9月22日,精査加療 目的にて入院した.
現症=体 格は中等度,栄 養状態は良好.胸 腹部には
*現:大 阪大学医学部泌尿器科学教室
手術痕 を認 める以外,理 学 的に異常 を認 めなか った.
入 院時検査成績:検 血 ・生化学 において,若 干 の貧
血(RBC415×104/mm3,Hbl2.4g/dl,Ht37.0%)
お よ びALP,LDHの 軽 度 上 昇(ALP394U/1,
LDH551U/1)を認め た.尿 細胞診 はクラスVで,腫
瘍 マ ーカーはPSA3.4ng/ml(Tandem-R,正常4.O
ng/m1以下)と 上昇傾 向にあった.
臨床経 過:1994年12月,肉眼的血尿 を主訴 に初診.
PSAは5.4ng/ml(EIA法,正常3.6ng/ml以下).
1995年3月,前立腺生検施行.病 理組織 学的 に中分化
型腺 癌 を認 めたため,3月,根 治的前立腺全摘 除術,
両側精巣摘除術 を施行.全 摘標 本での病理組織学的診
断 は中分化 型腺 癌pT3pNOMOGIeasonscore6(3+
3)(切除断端陰性)で あった.術 後1年5カ 月間臨床
的 に再発 を認め なかった(PSA値 もEIA法 で1年5
カ月 間測定感 度以 下).1997年8月,1998年2月とそ
れ ぞ れPSAは0.9,1.5ng/ml(Tandem-R,正常
4.Ong/ml以下 以下 同様)と 上昇 した.1998年3月
施行 の骨 シ ンチ上 は異常集積 を認 めなか った.追 加治
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植村,ほ か 二前立腺癌 転移性膀胱腫瘍
前立腺癌 は,血管侵襲,リ ンパ管侵襲を示 し,精嚢へ
の浸潤 も認める中分化型腺癌であった(Fig.3a).膀
胱摘除術 における膀胱転移巣 も血管侵襲,リ ンパ管侵
襲の著明な腺癌であ り(Fig.3b),PSA染色が一部,
陽性であ ることか らも前立腺癌 の膀胱転移 と診断 し
た.
退院後,内 服治療 にて経過観察 していたが,PSA
は7.9ng/mlまで上昇 し,鎖骨上 リンパ節腫大 も出
















を開始 した.そ の頃,肉眼的血尿を自覚 し結局,膀 胱










移 は剖検例 の約3分 の1に 認め る と報告 されてい
る2'3).ただし,本邦の報告3)に関 しては病理剖検輯
報より引用 したものであり,厳密な意味での転移であ
るか,直 接浸潤 であるか は明らかで はない4)し か
し,前立腺癌に対する根治的前立腺全摘除術後の遅発
性膀胱転移については,欧米で1例 の報告があるのみ
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